


















Historic roles of Okayama Orphanage’s Residential Care
of Long-term Cared Children in The Great Famine of Northern Japan （4）：








































































































































































里子 家庭 里他 自救 小学 見習 興農 農普 農学 計 茶臼 樫野 柳井 其他 計 縁付
1918年末 42人 121人 ／ ／ ／ 150人 ／ ／ 55人 326人 368人 ／ ／
1919年末 45　 99　 ５人 ２人（73人）78　 －人（20人）38　 222　 267　 15戸 ６戸 ２戸 11戸 34戸 23戸





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































成長した時期 1919年（％） 1920年（％） 合計（％）
幼児期後半－青年期 ３人（　7.14） ６人（35.29） ９人（13.56）
幼児期後半－成人期 －　　　　 ２人（11.76） ２人（　3.39）
学齢期前半－青年期 ４人（　9.52） －　　　　 ４人（　6.78）
学齢期前半－成人期 30人（71.43） ９人（52.94） 39人（66.10）
学齢期後半－成人期 ５人（11.90） －　　　　 ５人（　8.47）


























貢献 ９人（21.43） ６人（35.29） 15人（25.42）
貢献不十分 12人（28.57） ３人（17.65） 15人（25.42）
非貢献 ２人（　4.76） １人（　5.88） ３人（　5.08）
保留 17人（40.05） ４人（23.53） 21人（35.59）
非該当 ２人（　4.76） ３人（17.65） ５人（　8.47）






































帰宅後の寄与 1919年（％） 1920年（％） 合計（％）
青年期女⇒ほぼ１人前仕事 －　　　　 ２人（11.76） ２人（　3.39）
青年期男⇒ほぼ１人前収入 １人（　2.38） １人（　5.88） ２人（　3.39）
成人期女⇒１人前仕事 １人（　2.38） －　　　　 １人（　1.69）
成人期男⇒１人前収入 ２人（　4.76） １人（　5.88） ３人（　5.08）
寄与できず ２人（　4.76） －　　　　 ２人（　3.39）
寄与せず 34人（80.95） 10人（58.82） 44人（74.58）
非該当 ２人（　4.76） ３人（17.65） ５人（　8.47）





























































































































































Historic roles of Okayama Orphanage’s Residential Care
of Long-term Cared Children in The Great Famine of Northern Japan （4）：
focusing on orphans discharged of three Tohoku Prefectures from 1919 to 1920
Yoshiaki Kikuchi
　This paper is on the situation content analysis of 59 Okayama Orphanage children discharged from 1919 to 
1920 to reveal historic roles of the orphanage residential care in the famine of three Tohoku Prefectures in 1909.
　Okayama Orphanage changed their discharge rules In 1919, and discharged farm schools’ graduates and 
apprentices finishing the draft inspection, so the orphans had stayed the orphanage for 8 months 14years and 
their residential period was longer, and discharged children increased so fast to 59 people.
　The analysis of historic roles of Okayama Orphanage is as follows. 
　（1）A historic role of Okayama Orphanage is that the orphanage fully supported Tohoku children’s growth 
whose age were from late childhood to adulthood. In the poor harvest, the orphans’ residential period got longer 
and the orphans increased: 30 orphans of adulthood from the first half of school-age were the most orphans in 
Okayama Orphanage in 1919, and 9 orphans of the same age as above was the most in 1920.
　（2）Another role is to put Tohoku children in the orphanage, reliving the needy condition of their families 
surviving the disaster and to contribute to rebuild their lives. For long 14 years, continuously, the orphanage 
had supported 29 orphans, half the number of all orphans, but 29 orphans were fully or poorly supported by the 
orphanage.
　（3）The other is to contribute to the independence of families of orphans discharged, but only 8 orphans 
appreciated the orphanage contribution. 60％ of the orphans didn’t do so.
　These three historic roles can be regarded as unique charities in The Great Famine in three Tohoku Prefectures 
from a disaster relief historic viewpoint all in all.
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